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Abstract: The Okazaki Plain located in the Aichi Prefecture is one of most industrial area 
eminent Japan, and also the region where severe damages are predicted by the future 
large earthquakes such as Tokai / Tohnankai earthquakes.  An geological structure 
survey was performed by the Aichi Prefecture in 2001-2004.  However, the detail 
structure of the northern part of the Plain does not have understood yet by poor data of 
surveys.  Therefore, the microtremor array observations were performed to obtain detail 
structure in this area.  In this study, the SPAC method was used for obtaining dispersion 
curve of Rayleigh wave.  S-wave velocity structures at 11 sites were estimated by 
inversion technique GA.  The surveyed results obtained in this study were similar to the 
results by Aichi Prefecture.  Three dimensional structure including basement rock was 
estimated by integrated the data by the conventional findings (Borehole data and Aichi 
Prefecture, 2001-2004) and microtremor array survey (Hibi et al, 2005).  The depth of 
basement rock is shallow in south-eastern area and deep in north-western area, that is, the 
basement inclines toward north-western direction.  Earthquake records were estimated 
by using the structure obtained in this study and compared with ones recorded.  The 
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表 1 各地点のアレー半径 
観測地点 OK1 OK2 OK3 OK4
Lアレー(m) ― ― ― ―
Mアレー(m) 250 250 350 250
Sアレー(m) ― ― ― ―
観測地点 OK5 OK6 OK7 OK8
Lアレー(m) ― 500 500 700
Mアレー(m) 350 ― ― ―
Sアレー(m) ― 150 150 200
観測地点 OK9 OK10 OK11
Lアレー(m) 700 700 700
Mアレー(m) ― ― ―












ンプリング周波数は 100Hzで、観測時間は 60分、7台 
の地震計の時刻は GPS によって同期した。観測日時は
































































表 2 想定した地盤構造モデル 
 層厚(km) S波速度構造(km/s)
1層目 0.02～0.10 0.15～0.45 
2層目 0.05～0.35 0.48～0.65 
3層目 0.05～0.25 0.80～1.80 







図 6 本年度観測点の測線 
 
 












図 7 A－A’測線上の分散曲線(左)と S波速度構造(右) 
 
図 8 B－B’測線上の分散曲線(左)と S波速度構造(右) 
 


































































図 14 D－D’測線の S波速度構造(数字は S波速度) 


























する。各層のパラメータを表 3、表 4に示す。 
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A 1.80 0.40 1.84 20 
B 1.94 0.56 1.91 28 
C 2.29 0.88 2.04 100 
D 5.09 2.92 2.56 400 
 









A 1.78 0.38 1.82 19 
B 1.90 0.51 1.89 26 
C 2.55 1.14 2.11 100 









使用する地震は、2006年 3月 16日 6時 24分に発生
した岐阜県美濃東部を震源とする地震を入力波とした。
図 16と表 5に入力地震動の震央位置とデータを示す。 
 
図 16 入力波の震央位置 
 
表 5 入力地震動のデータ 
発生年月日 2006/3/16 Mj 3.9 
時間 6時 24分 震度 2 
震源深さ 40km 北緯 35.30 
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めの関東平野南部の 3 次元地下構造モデルの比較 
―1999.5.22 神奈川県西部の地震（MJMA 4.1）を
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